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The New Insight into Radicular Dentin Formation
Otto BABA
Abstract：Dentin is mineralized connective tissue, which consists of two parts, coronal dentin 
covered by enamel and radicular dentin by cementum. Although both parts are formed by odontoblasts, 
biophysical and biochemical properties are indeed different, which evoke the specific system for 
radicular dentin formation. One of the critical factor of radicular dentin formation is Hertwig's 
epithelial root sheath (HERS), which leads proliferation and differentiation of odontoblasts under the 
control of TGF-β/BMP signaling, and the ablation or over-expression of constituent molecules showed 
the speciﬁc malformation of radicular dentin. Wnt/β-catenin signaling is the other candidate of dentin 
formation which may regulate differently on crown and root formation. Fibroblast growth factor 
(FGF) 18 is possible downstream molecule of this signaling. Interestingly, the expression of FGF18 
transcripts was detected during root formation, but not crown formation in rat mandibular molar. 
While possible receptors, FGFR2 and FGFR3, were continuously observed in both crown and root 
formation, those suggested that coronal and radicular dentin might be formed under the continuous 
and/or reciprocal control of different FGFs. The clariﬁcation of these systems may open new insight 
into the tissue regeneration and/or engineering of tooth and periodontium.
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冠においてリンタンパク質である dentin phosphophoryn 
（DPP） の存在を示す陽性反応が，歯根より強く確認さ
れ た 2）。 こ の DPPは dentin sialophosphoprotein （DSPP）





められた 4, 5）。またその構造から bone sialoprotein （BSP）， 
osteopontin （OPN），dentin matrix protein 1 （DMP1），matrix 
extracellular phosphoglycoprotein （MEPE） と同じく Small 
Integrin-Binding LIgand, N-linked Glycoprotein （SIBLING）









れた 8, 9） （図１）。このようなリンタンパク質の局在差が，
形成される歯冠と歯根の石灰化度の差に反映されている
ことは理解できるが，タンパク質の局在差自体は，象牙










では，常染色体優性の遺伝子疾患である Dentin dysplasia 
（DD） において，歯根形成に顕著な異常を示す例が報告 
されている 12）。この DDは，Shieldsら 13）によって，TypeI 
（dentin dysplasia） および Type II （anomalous dysplasiaof dentin） 
に分類され，Witkop14）により，DD-I （radicular dentin dysplasia） 
と DD-II （coronal dentin dysplasia） に分類された。この
































　このパターンの一つの例として nuclear factor I （NFI） 
をコードする遺伝子の欠損が挙げられる。NFIは，哺
乳類では Nfi-A，-B，-C，-Xの４つの遺伝子から翻訳さ










中で，Smad4が歯胚上皮細胞 （HERS側） の Sonic hedge 
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